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〈
講
演
筆
記
〉　
書
写
山
の
一
遍
上
人
	
竹　
村　
牧　
男
は
じ
め
に　
法
燈
国
師
心
地
覚
心
と
一
遍
上
人
な
ど
　
姫
路
市
は
お
城
で
有
名
で
す
が
、
実
は
そ
れ
と
並
ん
で
書
写
山
と
い
う
重
要
な
歴
史
遺
産
、
文
化
遺
産
が
あ
り
ま
す
。
私
は
こ
ち
ら
も
大
変
貴
重
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
書
写
山
が
開
創
さ
れ
た
の
は
、
平
安
期
の
康
保
三
年
（
九
六
六
）、
古
さ
で
い
え
ば
も
ち
ろ
ん
書
写
山
の
ほ
う
が
姫
路
城
よ
り
ず
っ
と
古
い
わ
け
で
す
。
こ
こ
は
西
の
比
叡
山
と
呼
ば
れ
、
天
台
宗
の
学
問
と
修
行
の
道
場
で
し
た
。
ラ
ス
ト
・
サ
ム
ラ
イ
で
有
名
に
な
っ
た
大
講
堂
や
食
堂
等
は
、
若
い
僧
ら
の
学
問
の
場
で
し
た
。
こ
こ
で
弁
慶
が
修
学
し
て
い
た
こ
と
は
有
名
で
す
。
宮
本
武
蔵
も
い
た
よ
う
で
す
。
こ
の
こ
と
は
か
つ
て
大
河
ド
ラ
マ
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
今
日
の
臨
済
宗
の
源
流
を
形
成
し
た
大
燈
国
師
も
、
若
い
時
に
こ
こ
で
勉
学
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
に
と
っ
て
は
、
こ
の
こ
と
も
興
味
深
い
こ
と
で
す
。
　
で
は
、
こ
の
書
写
山
で
若
い
学
生
を
指
導
し
た
の
は
、
ど
の
よ
う
な
人
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
当
時
の
一
級
の
学
僧
ら
が
指
導
に
当
た
っ
て
い
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
た
教
師
の
一
人
に
、
法
燈
国
師
心
地
覚
心
（
一
二
〇
七
〜
一
二
九
八
）
が
い
た
と
い
い
ま
す
。
覚
心
は
当
初
、
密
教
を
学
び
、
宋
に
わ
た
っ
て
、
有
名
な
禅
籍
『
無
門
関
』
の
著
者
・
無
門
慧
開
に
就
い
て
修
行
し
─  ─
て
印
可
を
受
け
、
日
本
に
帰
っ
て
か
ら
は
和
歌
山
県
由
良
の
地
に
興
国
寺
を
開
創
し
ま
し
た
。
径
山
寺
味
噌
を
伝
え
た
こ
と
で
有
名
で
、
ま
た
虚
無
僧
の
普
化
宗
に
関
係
あ
る
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
　
実
は
、
こ
の
法
燈
国
師
心
地
覚
心
と
、
時
宗
の
開
祖
・
一
遍
上
人
（
一
二
三
九
〜
一
二
八
九
）
と
の
間
に
、
面
白
い
話
が
あ
り
ま
す
。
　
宝
満
寺
に
て
、
由
良
の
法
燈
国
師
に
参
禅
し
給
ひ
け
る
に
、
国
師
、
念
起
即
覚
の
話
を
挙
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
上
人
か
く
読
み
て
呈
し
た
ま
ひ
け
る
。「
と
な
ふ
れ
ば
仏
も
わ
れ
も
な
か
り
け
り
南
無
阿
弥
陀
仏
の
声
ば
か
り
し
て
」。
国
師
、
此
歌
を
聞
き
て
「
未
徹
在
」
と
の
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
上
人
ま
た
か
く
よ
み
て
呈
し
給
ひ
け
る
に
、
国
師
、
手
巾
薬
籠
を
附
属
し
て
印
可
の
信
を
表
し
た
ま
ふ
と
な
ん
。「
と
な
ふ
れ
ば
仏
も
わ
れ
も
な
か
り
け
り
南
無
阿
弥
陀
仏
な
む
あ
み
だ
仏
」。
　
こ
の
話
は
一
遍
の
念
仏
思
想
、
浄
土
教
思
想
の
本
質
を
非
常
に
よ
く
伝
え
る
も
の
で
す
が
、
最
近
の
学
界
で
は
、
後
世
に
作
ら
れ
た
話
だ
と
い
う
こ
と
で
、
実
話
で
は
な
い
よ
う
で
す
。
し
か
し
一
遍
が
覚
心
に
か
な
り
関
心
を
抱
い
て
い
た
こ
と
は
事
実
の
よ
う
で
、『
播
州
法
語
集
」
に
は
覚
心
に
ふ
れ
た
言
葉
が
見
出
さ
れ
ま
す
（
四
〇
）。
な
お
、
宝
満
寺
は
神
戸
市
長
田
区
に
あ
り
、
文
永
三
年
（
一
二
六
六
）、
覚
心
が
再
興
し
た
寺
院
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
の
で
、
覚
心
が
近
く
の
書
写
山
で
教
え
た
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
　
今
の
一
遍
は
、
念
仏
札
の
賦
算
の
た
め
に
諸
国
を
遊
行
し
、
ま
た
踊
り
念
仏
を
始
め
た
こ
と
で
有
名
で
す
が
、
晩
年
、
書
写
山
に
お
詣
り
し
た
と
き
、「
諸
国
遊
行
の
思
ひ
で
、
た
だ
当
山
巡
礼
に
あ
り
」
と
語
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。『
一
遍
聖
絵
』
の
絵
巻
の
文
章
に
出
て
く
る
こ
と
で
す
。
一
遍
が
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
格
別
の
思
い
出
で
あ
っ
た
と
も
ら
し
た
背
景
に
は
、
一
体
、
何
が
あ
っ
た
の
か
、
私
は
大
変
興
味
深
く
思
う
の
で
す
。
今
日
は
、
こ
の
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
れ
に
は
、
ま
ず
は
こ
の
書
写
山
を
開
創
し
た
性
空
上
人
（
九
一
〇
〜
一
〇
〇
七
。
異
説
あ
り
）
の
こ
と
を
知
っ
て
お
く
べ
き
で
し
ょ
う
。
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性
空
上
人
の
伝
記
　
性
空
は
橘
氏
の
家
系
で
、
も
と
よ
り
宗
教
者
の
資
質
を
持
っ
て
生
ま
れ
た
人
の
よ
う
で
す
。
い
ろ
い
ろ
と
神
秘
的
な
話
が
あ
る
の
で
す
が
、
幼
少
の
日
よ
り
な
く
な
る
ま
で
、
常
に
微
笑
を
た
た
え
慈
悲
深
い
表
情
で
や
さ
し
い
言
葉
遣
い
で
あ
り
、
け
っ
し
て
粗
暴
な
言
葉
を
吐
か
な
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。
早
く
か
ら
出
家
し
た
い
と
い
う
希
望
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
両
親
は
許
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
承
平
七
年
（
九
三
七
）、
父
が
亡
く
な
り
、
母
に
従
っ
て
日
向
の
国
に
下
っ
て
い
ま
す
。
数
年
後
、
母
に
文
殊
菩
薩
の
化
身
が
現
れ
、
子
ど
も
の
出
家
を
妨
げ
て
は
な
ら
な
い
と
諭
さ
れ
て
、
よ
う
や
く
出
家
を
許
さ
れ
た
と
い
い
ま
す
。
こ
の
時
、
三
六
歳
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
　
比
叡
山
に
上
っ
て
、
天
台
宗
中
興
の
祖
と
言
わ
れ
る
慈
恵
大
師
良
源
（
九
一
二
〜
九
八
五
）
に
つ
い
て
学
問
と
修
行
に
取
り
組
み
ま
す
。
し
か
し
そ
の
後
、
間
も
な
く
、
ど
う
い
う
わ
け
か
九
州
の
霧
島
の
地
に
入
り
、
人
里
は
な
れ
た
山
奥
で
修
行
し
ま
し
た
。
食
べ
物
も
ま
ま
な
ら
ぬ
よ
う
な
場
所
で
し
た
が
、
そ
の
環
境
に
も
よ
く
耐
え
て
仏
道
修
行
な
さ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
あ
る
と
き
は
、
夢
に
御
馳
走
を
い
た
だ
い
て
、
そ
れ
で
覚
め
た
後
も
お
な
か
が
す
か
な
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。
ま
た
夢
に
誰
か
が
食
事
を
運
ん
で
く
れ
る
の
を
見
て
、
覚
め
る
と
そ
の
と
お
り
実
際
に
置
か
れ
て
い
た
と
の
こ
と
で
す
。
あ
る
い
は
読
誦
し
て
い
る
経
典
か
ら
、
美
し
い
お
米
が
ぱ
ら
ぱ
ら
飛
び
出
し
て
き
た
り
、
窓
の
下
に
温
か
い
お
い
し
い
お
餅
が
あ
っ
た
り
し
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
な
ん
と
も
神
秘
的
な
方
で
す
。
　
着
て
い
る
も
の
は
ぼ
ろ
ぼ
ろ
だ
っ
た
よ
う
で
、
き
わ
め
て
寒
い
夜
に
寒
さ
を
耐
え
る
べ
く
経
典
を
読
誦
し
て
い
る
と
、
温
か
そ
う
な
蒲
団
が
上
の
方
か
ら
自
然
に
降
り
て
き
た
と
い
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
身
体
は
立
派
で
光
輝
い
て
い
た
と
の
こ
と
で
す
。
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二
、
三
年
の
後
で
し
ょ
う
か
、
福
岡
県
と
佐
賀
県
の
境
あ
た
り
の
背
振
の
山
に
移
っ
て
、
さ
ら
に
修
行
し
ま
す
。
そ
れ
が
一
八
年
ほ
ど
続
い
た
と
の
こ
と
で
す
。
三
九
歳
の
と
き
に
は
、『
法
華
経
』
の
す
べ
て
を
暗
誦
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
あ
る
と
き
、
神
秘
的
な
老
僧
が
現
わ
れ
、
一
枚
の
紙
を
性
空
に
渡
し
ま
し
た
。
性
空
が
こ
れ
を
握
る
と
、
老
僧
が
耳
元
で
、「
福
報
遍
照
、
法
華
光
蔵
、
応
正
等
覚
」
と
さ
さ
や
い
た
と
の
こ
と
で
す
。
背
振
山
で
の
修
行
の
あ
い
だ
、
若
護
法
・
乙
護
法
の
二
人
の
童
子
が
世
話
を
し
ま
し
た
。
　　
実
は
一
遍
も
再
出
家
し
た
の
が
三
六
歳
で
、
当
初
、
山
岳
霊
場
に
こ
も
っ
て
修
行
し
て
い
ま
す
。
ま
た
性
空
は
名
門
の
出
な
の
に
、
常
に
清
貧
を
守
り
、
権
力
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
し
た
生
き
ざ
ま
は
、
ど
こ
か
で
一
遍
と
共
通
な
も
の
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
書
写
山
に
お
け
る
性
空
上
人　
如
意
輪
観
音
と
の
出
会
い
　
性
空
は
ひ
と
と
お
り
修
行
が
な
っ
て
、
化
他
の
た
め
に
山
を
お
り
、
都
に
向
か
い
ま
す
。
二
人
の
童
子
も
一
緒
で
す
。
常
に
五
色
の
瑞
雲
が
性
空
の
前
方
に
た
な
び
い
て
道
案
内
し
た
と
い
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
播
磨
の
今
の
書
写
山
近
く
に
き
て
雲
が
消
え
て
し
ま
い
、
こ
こ
は
釈
尊
が
説
法
し
た
霊
鷲
山
と
同
じ
山
で
、
こ
こ
に
入
れ
ば
六
根
清
浄
を
得
る
と
の
お
告
げ
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
性
空
は
こ
の
山
に
入
り
、
さ
ら
に
修
行
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
性
空
の
書
写
山
入
山
は
、
康
保
三
年
（
九
六
六
）、
性
空
五
七
歳
の
時
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
　
性
空
は
山
中
で
日
夜
、『
法
華
経
』
を
読
誦
し
つ
つ
修
行
し
て
い
ま
し
た
が
、
動
物
た
ち
が
性
空
の
も
と
に
や
っ
て
き
て
、
慣
れ
親
し
ん
で
じ
ゃ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
食
事
の
時
は
た
く
さ
ん
集
ま
っ
て
き
て
、
性
空
は
ま
ず
動
物
た
ち
に
食
べ
物
を
施
す
の
で
し
た
。
し
か
し
、
身
体
に
の
み
・
し
ら
み
は
い
な
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。
着
る
も
の
は
常
に
紙
衣
で
、
す
ま
い
も
粗
末
な
も
の
で
し
た
。
胸
に
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は
阿
弥
陀
仏
像
を
彫
顕
し
て
あ
っ
た
と
い
う
の
で
す
が
、
入
れ
墨
の
よ
う
な
こ
と
を
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
性
空
に
、
近
き
も
遠
き
も
、
男
女
・
老
少
を
問
わ
ず
、
帰
依
し
な
い
者
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
多
く
の
学
僧
や
当
時
の
優
れ
た
知
識
人
等
も
、
性
空
の
評
判
を
聞
い
て
、
書
写
山
に
来
て
結
縁
し
た
と
の
こ
と
で
す
。
性
空
に
会
え
た
人
は
仏
に
会
っ
た
思
い
を
し
、
一
言
で
も
聞
け
ば
仏
説
を
き
い
た
か
と
思
う
の
で
し
た
。
性
空
は
出
家
以
降
、
ひ
と
と
き
も
病
気
に
か
か
っ
た
こ
と
が
な
く
、
生
涯
、
一
心
に
誦
経
し
た
の
で
し
た
。
非
常
に
寡
黙
の
人
で
あ
り
、
高
僧
や
重
要
人
物
と
会
う
際
も
、
先
方
が
種
々
話
を
し
て
も
一
言
、
二
言
し
ゃ
べ
る
だ
け
で
、
あ
と
は
瞑
想
す
る
が
ご
と
く
で
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
　
よ
く
良
寛
と
ア
ッ
シ
ジ
の
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
が
対
比
さ
れ
る
の
で
す
が
、
性
空
も
ア
ッ
シ
ジ
の
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
に
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
　
入
山
し
て
数
年
後
、
書
写
山
の
今
、
摩
尼
殿
の
あ
る
と
こ
ろ
、
急
な
崖
の
と
こ
ろ
で
す
が
、
そ
こ
に
大
き
な
桜
の
木
が
は
え
て
い
て
、
あ
る
日
、
天
人
が
降
り
立
っ
て
、
次
の
詩
を
う
た
っ
て
礼
拝
し
て
い
る
の
に
出
会
い
ま
し
た
。
　
稽
首
す
、
生
木
の
如
意
輪
に
。
能
く
有
情
の
福
・
寿
の
願
を
満
た
し
、
亦
た
極
楽
に
往
生
せ
ん
願
を
満
た
す
。
百
千
倶
胝
の
心
の
念
ず
る
所
な
り
。（
稽
首
生
木
如
意
輪
、
能
満
有
情
福
寿
願
、
亦
満
往
生
極
楽
願
、
百
千
倶
胝
心
所
念
。『
元
亨
釈
書
』
で
は
、
一
切
衆
生
心
所
念
）
　
そ
こ
で
性
空
は
枝
を
は
ら
い
、
そ
の
生
木
の
太
い
幹
に
弟
子
の
安
鎮
に
命
じ
て
如
意
輪
観
音
菩
薩
像
を
彫
ら
せ
、
や
が
て
そ
れ
を
お
祭
り
す
る
お
堂
を
建
立
し
た
と
の
こ
と
で
す
。
像
の
高
さ
は
一
尺
五
寸
と
伝
え
ま
す
。
こ
の
と
き
、
美
し
い
鳥
が
集
ま
っ
て
お
祝
い
の
鳴
き
声
を
発
し
、
お
堂
の
下
に
は
清
泉
が
湧
出
し
て
、
病
気
の
者
が
こ
れ
を
飲
む
と
治
っ
た
と
い
い
ま
す
。
こ
う
し
た
こ
と
も
、
性
空
は
天
人
と
感
応
道
交
で
き
た
方
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
性
空
の
入
山
間
も
な
い
、
天
禄
元
年
（
九
七
〇
）
の
こ
と
と
い
い
ま
す
。
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こ
の
こ
と
が
事
実
だ
と
し
て
、
そ
の
観
音
像
は
今
日
存
在
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
最
近
、
性
空
上
人
一
千
年
御
忌
の
折
り
（
二
〇
〇
六
年
）
に
、
鎌
倉
時
代
の
作
と
い
う
、
桜
の
木
で
で
き
た
如
意
輪
観
音
像
が
発
見
さ
れ
た
よ
う
で
す
ね
。
小
学
館
ウ
イ
ー
ク
リ
ー
ブ
ッ
ク
『
古
寺
を
巡
る
』
の
第
二
四
、『
円
教
寺
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
を
見
ま
し
た
が
、
截
金
模
様
も
鮮
や
か
な
、
大
変
た
お
や
か
な
、
美
し
い
菩
薩
像
で
し
た
。
ち
ょ
う
ど
一
尺
五
寸
く
ら
い
に
見
え
ま
す
。
性
空
の
原
作
を
模
し
た
も
の
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
実
は
一
遍
は
、
あ
と
で
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
性
空
が
作
っ
た
如
意
輪
観
音
を
拝
み
た
か
っ
た
の
で
す
。
性
空
上
人
に
帰
依
し
た
人
々
　
性
空
は
入
山
一
〇
年
後
、
書
写
の
最
高
峰
・
白
山
で
、『
法
華
経
』
読
誦
の
功
徳
に
よ
り
六
根
清
浄
を
得
ま
す
。
そ
の
清
ら
か
な
人
と
な
り
と
優
れ
た
境
涯
と
に
よ
っ
て
、
多
く
の
人
々
の
帰
依
を
う
け
ま
し
た
。
も
っ
と
も
有
名
な
人
は
、
花
山
法
皇
（
九
六
八
〜
一
〇
〇
八
）
で
し
ょ
う
。
花
山
法
皇
は
寛
和
二
年
（
九
八
六
）
と
長
保
四
年
（
一
〇
〇
二
）
の
二
度
、
書
写
山
を
訪
れ
て
い
ま
す
。
花
山
法
皇
は
性
空
と
結
縁
の
の
ち
比
叡
山
や
熊
野
に
参
籠
修
行
し
、
長
谷
寺
の
徳
道
上
人
が
創
始
し
た
西
国
三
十
三
所
巡
礼
が
途
絶
え
て
い
た
の
を
、
性
空
ら
と
と
も
に
再
興
し
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
巡
礼
は
観
音
巡
礼
で
、
書
写
山
円
教
寺
も
二
七
番
札
所
と
な
っ
て
い
ま
す
。
　
ま
た
、『
日
本
往
生
極
楽
記
』
の
作
者
・
寂
心
（
俗
名
は
、
慶よし
滋しげ
保やす
胤たね
。
一
〇
〇
二
年
寂
）
も
書
写
山
に
し
ば
し
ば
通
い
、
性
空
と
親
し
く
交
わ
っ
た
人
で
す
。
寂
心
が
沐
浴
す
る
湯
釜
が
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
湯
釜
が
性
空
か
ら
届
い
た
と
い
う
話
も
あ
り
ま
す
。
ち
な
み
に
、
長
徳
元
年
（
九
九
五
）
冬
の
こ
と
、
多
武
峰
の
増
賀
上
人
が
上
質
の
紙
を
ほ
し
く
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
播
磨
の
杉
原
紙
が
贈
ら
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
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性
空
の
生
前
で
は
な
い
の
で
す
が
、
後
白
河
法
皇（
一
一
二
七
〜
一
一
九
二
）も
書
写
山
に
詣
で
て
い
ま
す
。
承
安
四
年（
一
一
七
四
）
四
月
、
厳
島
神
社
参
詣
の
帰
途
、
七
日
の
間
、
参
籠
し
た
と
い
い
ま
す
。
そ
の
と
き
、
書
写
山
の
本
尊
で
あ
る
か
の
如
意
輪
観
音
を
拝
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
観
音
像
は
め
っ
た
に
拝
め
な
い
も
の
な
の
で
す
。
ち
な
み
に
、
摩
尼
殿
の
名
は
御
白
河
法
皇
か
ら
贈
ら
れ
た
も
の
と
い
い
ま
す
。
如
意
輪
観
音
が
右
の
第
二
手
に
お
持
ち
の
如
意
宝
珠
、
す
な
わ
ち
摩
尼
宝
珠
に
由
来
し
ま
す
。
　
後
白
河
法
皇
は
『
梁
塵
秘
抄
』
の
撰
者
と
し
て
有
名
で
す
が
、『
梁
塵
秘
抄
』
に
は
、
何
回
か
書
写
山
の
こ
と
が
出
て
き
ま
す
か
ら
、
法
皇
に
は
き
っ
と
深
く
性
空
を
信
仰
す
る
お
気
持
ち
が
あ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
中
に
、「
聖
の
い
ま
す
山
は
ど
こ
そ
こ
ぞ
。
そ
れ
は
箕
面
に
書
写
の
山
」
と
い
う
歌
謡
も
あ
り
ま
す
。
性
空
上
人
と
普
賢
菩
薩
　
『
古
今
著
聞
集
』
に
よ
り
ま
す
と
、
い
つ
の
頃
か
性
空
が
法
華
経
を
書
写
し
て
い
る
と
、
閻
魔
王
宮
よ
り
使
い
が
来
て
、
性
空
が
写
経
す
る
こ
と
に
よ
り
、
罪
業
で
地
獄
に
堕
ち
た
衆
生
が
皆
、
人
間
界
や
天
上
界
、
ま
た
は
浄
土
に
生
れ
る
の
で
、
地
獄
も
荒
廃
し
て
い
る
。
ど
う
か
性
空
上
人
、
写
経
を
や
め
て
く
だ
さ
い
、
と
頼
ん
だ
と
い
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
性
空
は
、「
こ
の
こ
と
は
私
に
は
関
係
な
い
こ
と
で
す
。
釈
迦
牟
尼
仏
に
お
申
し
な
さ
い
」
と
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
　
と
こ
ろ
で
、
性
空
は
遊
女
を
通
じ
て
普
賢
菩
薩
に
出
会
っ
た
と
い
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
は
種
々
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、『
十
訓
抄
』
十
五
の
説
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
　
書
写
の
性
空
上
人
、
生
身
の
普
賢
を
見
奉
る
べ
き
よ
し
、
寤
寐
に
祈
請
し
給
ひ
け
る
に
、
あ
る
夜
、
転
経
に
疲
れ
て
、
経
を
に
ぎ
り
な
が
ら
、
脇
息
に
よ
り
か
か
り
て
、
し
ば
し
ま
ど
ろ
み
た
る
夢
に
、
生
身
の
普
賢
を
見
奉
ら
む
と
思
は
ば
、
神
崎
の
遊
女
の
長
者
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を
見
る
べ
き
よ
し
見
て
、
夢
さ
め
て
、
奇
異
の
思
ひ
を
な
し
て
、
か
し
こ
へ
行
き
向
ひ
て
、
長
者
が
家
に
お
は
し
つ
き
た
れ
ば
、
た
だ
い
ま
京
よ
り
上
日
の
輩
下
り
て
、
遊
宴
乱
舞
の
ほ
ど
な
り
。
長
者
、
横
敷
に
居
て
、
鼓
を
打
ち
て
、
乱
拍
子
の
次
第
を
と
る
。
そ
の
詞
に
い
は
く
、
　
周
防
室
積
の
中
な
る
み
た
ら
ひ
に
風
は
吹
か
ね
ど
も
さ
さ
ら
浪
立
つ
と
。
上
人
閑
所
に
居
て
、
信
仰
、
恭
敬
し
て
、
横
目
も
つ
か
は
ず
、
ま
も
り
ゐ
給
へ
り
。
こ
の
時
に
、
た
ち
ま
ち
に
普
賢
菩
薩
の
形
に
現
じ
、
六
牙
の
白
象
に
乗
り
て
、
眉
間
の
光
を
放
ち
て
、
道
俗
、
貴
賤
、
男
女
を
照
ら
す
。
す
な
は
ち
微
妙
の
音
声
を
出
し
て
、
　
実
相
、
無
漏
の
大
海
に
五
塵
六
欲
の
風
は
吹
か
ね
ど
も
随
縁
真
如
の
波
の
立
た
ぬ
時
な
し
と
。
感
涙
お
さ
へ
が
た
く
し
て
、
眼
を
開
き
て
見
れ
ば
、
ま
た
も
と
の
ご
と
く
、
女
人
の
姿
と
な
り
て
、
周
防
室
積
の
詞
を
出
す
。
眼
を
閉
づ
る
時
は
、
ま
た
菩
薩
の
形
と
現
じ
て
、
法
門
を
演
べ
給
ふ
。
　
か
く
の
ご
と
く
た
び
た
び
敬
礼
し
て
、
泣
く
泣
く
帰
り
給
ふ
時
、
長
者
、
に
は
か
に
座
を
立
ち
て
、
閑
道
よ
り
上
人
の
も
と
へ
来
り
て
、「
こ
の
こ
と
口
外
に
及
ぶ
べ
か
ら
ず
」
と
い
ひ
て
、
す
な
は
ち
に
は
か
に
死
す
。
異
香
、
空
に
満
ち
て
、
は
な
は
だ
香
ば
し
。
長
者
の
頓
滅
の
あ
ひ
だ
、
遊
宴
興
さ
め
て
、
悲
涙
す
る
こ
と
か
ぎ
り
な
し
。
上
人
、
ま
す
ま
す
悲
涙
に
お
ぼ
れ
て
、
帰
路
に
ま
ど
ひ
け
り
と
な
む
。
　
か
の
長
者
、
女
人
、
好
色
の
た
ぐ
ひ
な
れ
ば
、
た
れ
か
は
こ
れ
を
権
者
の
化
作
と
は
知
ら
む
。
仏
菩
薩
の
悲
願
、
衆
生
化
度
の
方
便
に
よ
り
て
、
形
を
さ
ま
ざ
ま
に
分
ち
て
、
示
し
給
ふ
道
ま
で
も
、
賤
し
き
に
は
よ
ら
ざ
る
こ
と
、
か
や
う
の
た
め
し
に
て
心
得
べ
し
。
　
性
空
は
普
賢
菩
薩
を
も
大
変
、
尊
敬
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
六
牙
の
白
象
に
つ
い
て
は
、『
法
華
経
』「
普
賢
菩
薩
勧
発
品
」
に
、「
此
の
経
を
読
誦
せ
ば
、
我
、
爾
の
時
、
六
牙
の
白
象
王
に
乗
り
、
大
菩
薩
衆
と
倶
に
其
の
所
に
詣
り
て
、
而
も
自
ら
身
を
現
し
、
供
養
し
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守
護
し
て
、
其
の
心
を
安
ん
じ
慰
め
ん
」
と
あ
る
の
に
よ
る
も
の
で
す
。
こ
こ
の
主
題
は
、
仏
・
菩
薩
の
悲
願
の
深
さ
で
す
。
普
賢
菩
薩
が
謳
っ
た
「
実
相
、
無
漏
の
大
海
に
五
塵
・
六
欲
の
風
は
吹
か
ね
ど
も
、
随
縁
真
如
の
波
の
立
た
ぬ
時
な
し
」
は
、
大
変
深
い
内
容
を
湛
え
て
い
る
も
の
で
す
。
仏
の
深
い
広
大
な
心
は
、
無
明
・
煩
悩
の
影
響
は
ま
っ
た
く
受
け
な
い
け
れ
ど
も
、
苦
し
み
に
沈
む
衆
生
と
い
う
機
縁
に
随
っ
て
、
ひ
と
と
き
も
休
む
こ
と
な
く
救
い
の
活
動
の
た
め
に
働
い
て
や
ま
な
い
、
と
い
う
意
味
で
す
。
清
浄
無
垢
の
存
在
で
あ
る
仏
は
、
そ
の
自
分
の
あ
り
方
を
消
し
て
、
自
ら
苦
海
に
降
り
て
き
て
、
衆
生
済
度
に
余
念
が
な
い
と
い
う
の
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
性
空
の
把
握
し
た
仏
道
の
あ
り
か
を
示
し
て
い
る
も
の
で
し
ょ
う
。
ち
な
み
に
、
こ
の
伝
説
が
お
能
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
、
謡
曲
の
「
江
口
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
　
参
考
ま
で
に
、『
梁
塵
秘
抄
』
に
は
、「
草
の
庵
の
静
け
き
に
、
持
経
法
師
の
前
に
こ
そ
、
生
々
世
々
に
も
値
い
が
た
き
、
普
賢
菩
薩
は
見
え
給
う
」「
行
住
坐
臥
に
こ
の
経
を
、
読
む
人
あ
ら
ば
隙
も
な
く
、
普
賢
遙
か
に
尋
ね
来
て
、
縁
を
ば
結
び
た
ま
い
け
り
」
と
い
っ
た
歌
が
あ
り
ま
す
。
　
こ
う
し
て
性
空
は
実
際
に
普
賢
菩
薩
に
出
会
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
こ
と
に
つ
な
が
る
次
の
話
も
あ
り
ま
す
。『
往
生
要
集
』
の
作
者
と
し
て
有
名
な
恵
心
僧
都
源
信
は
、
や
は
り
性
空
を
尊
敬
し
て
い
て
、
二
人
の
間
柄
は
大
変
親
密
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
源
信
は
『
往
生
要
集
』
の
作
者
で
あ
り
、
称
名
念
仏
で
も
救
わ
れ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
さ
せ
た
人
と
い
え
ま
す
。
な
お
、
『
源
氏
物
語
』の
宇
治
十
帖
に
出
る
、
浮
舟
を
救
っ
た
横
川
の
僧
都
の
モ
デ
ル
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
源
信
と
性
空
と
の
間
に
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
　
此
の
上
人
は
無
智
の
人
な
り
。
法
文
い
ひ
て
き
か
せ
む
と
て
、
恵
心
僧
都
（
九
四
二
〜
一
〇
一
七
）・
檀
那
の
僧
正
（
覚
運
。
九
五
三
〜
一
〇
〇
七
）
な
ど
お
は
し
ま
し
て
、「
住
果
の
縁
覚
は
仏
所
へ
は
い
た
る
か
」
と
と
は
れ
け
る
を
、「
到
る
も
い
た
ら
ぬ
も
い
か
に
も
侍
り
な
ん
。
無
益
な
り
」
と
い
は
れ
け
れ
ば
、「
法
門
を
沙
汰
し
て
こ
そ
、
恵
眼
は
開
く
事
に
て
侍
れ
。
か
や
う
の
田
舎
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に
は
候
は
じ
と
て
参
り
て
侍
る
也
」
と
い
は
れ
け
れ
ば
、
上
人
、「
か
や
う
の
法
門
は
、
普
賢
の
お
は
し
ま
し
て
解
脱
せ
し
め
給
ふ
な
り
」
と
答
ふ
。
時
に
恵
心
帰
敬
の
お
も
ひ
に
堪
へ
ず
、
礼
拝
し
て
、
檀
那
に
、「
此
の
聖
ほ
め
申
さ
せ
給
へ
」
と
申
さ
れ
け
れ
ば
、
「
身
色
如
金
山
、
端
厳
甚
微
妙
、
如
浄
瑠
璃
中
、
内
現
真
金
像
」（『
法
華
経
』「
序
品
」）
と
伽
陀
を
誦
し
て
を
が
ま
れ
け
り
。
　
源
信
ら
が
教
理
の
議
論
を
し
て
こ
そ
悟
り
の
眼
も
開
け
て
く
る
と
い
う
の
に
対
し
、
性
空
は
普
賢
菩
薩
が
問
題
を
解
決
し
て
く
れ
る
と
い
う
の
で
し
ょ
う
。
普
賢
菩
薩
に
出
会
え
ば
、
議
論
も
何
も
要
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
言
葉
は
、
実
際
に
普
賢
菩
薩
に
出
会
っ
て
い
た
か
ら
い
え
る
言
葉
だ
と
い
う
感
じ
が
し
ま
す
。
　
ち
な
み
に
、
性
空
は
晩
年
の
こ
と
で
す
が
、
源
信
を
書
写
山
に
呼
ん
で
、
自
分
の
持
っ
て
い
た
書
物
を
供
養
さ
せ
て
い
ま
す
。
性
空
は
源
信
に
書
物
を
供
養
さ
せ
て
、
源
信
が
帰
っ
て
い
く
途
中
、
亡
く
な
る
の
で
し
た
。
性
空
上
人
と
和
泉
式
部
　
性
空
を
慕
っ
た
有
名
な
人
に
、
和
泉
式
部
（
生
没
年
未
詳
。
生
年
は
九
七
七
年
ご
ろ
か
）
が
い
ま
す
。
和
泉
式
部
が
ま
だ
若
い
頃
の
こ
と
の
よ
う
で
す
が
、
一
乗
天
皇
の
中
宮
で
あ
る
上
東
門
院
彰
子
（
藤
原
道
長
の
娘
）
が
書
写
山
に
性
空
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
性
空
は
行
の
最
中
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
で
、
会
わ
な
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。
そ
こ
で
彰
子
の
侍
者
で
あ
っ
た
和
泉
式
部
は
、
歌
を
残
し
て
山
を
降
り
ま
し
た
。
そ
の
歌
は
、
　
暗
き
よ
り
暗
き
道
に
ぞ
入
り
ぬ
べ
き
遙
か
に
照
ら
せ
山
の
端
の
月
と
い
う
歌
で
し
た
。
こ
の
歌
は
、『
法
華
経
』「
化
城
喩
品
」
の
、「
衆
生
は
常
に
苦
悩
し
盲
冥
に
し
て
導
師
無
く
、
…
…
冥
き
従
り
冥
き
に
入
り
、
永
く
仏
名
を
聞
か
ず
」
に
基
づ
い
て
い
る
と
言
わ
れ
ま
す
。
こ
の
歌
は
、
鴨
長
明
に
よ
っ
て
、「
言
葉
も
姿
も
、
殊
の
外
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た
け
高
く
、
又
け
し
き
も
あ
り
」（『
無
名
抄
』）
と
評
価
さ
れ
た
ほ
ど
の
歌
で
す
。
仏
道
が
関
係
す
る
歌
で
は
、
月
は
、
一
般
に
真
如
を
意
味
し
た
り
し
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
真
如
を
体
得
し
て
い
る
と
見
な
さ
れ
る
性
空
そ
の
人
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
性
空
は
和
泉
式
部
に
と
っ
て
も
尊
敬
の
ま
と
だ
っ
た
の
で
す
。
　
性
空
は
、
残
さ
れ
た
こ
の
歌
を
見
て
、
一
行
を
呼
び
も
ど
し
て
、
種
々
教
え
を
説
き
、
和
泉
式
部
に
対
し
て
は
次
の
歌
を
返
し
た
の
で
し
た
。
　
日
は
入
り
て
月
ま
だ
出
で
ぬ
た
そ
が
れ
に
掲
げ
て
照
ら
す
法
の
灯
　
余
談
で
す
が
、
当
時
、
熊
野
詣
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
特
に
後
白
河
法
王
の
熊
野
詣
好
き
は
有
名
で
す
。
当
時
の
流
行
に
あ
や
か
っ
た
の
か
、
和
泉
式
部
が
の
ち
に
熊
野
に
詣
で
た
と
き
、
月
の
障
り
と
な
っ
て
、
私
は
お
詣
り
で
き
な
い
と
言
い
出
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
と
き
熊
野
の
神
か
ら
、
浄
不
浄
を
問
わ
ず
お
詣
り
し
て
さ
し
つ
か
え
な
い
、
私
は
ど
ん
な
人
で
も
救
う
の
だ
と
い
う
お
告
げ
が
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
　
実
は
一
遍
も
あ
と
で
述
べ
る
よ
う
に
、
熊
野
の
本
殿
に
籠
っ
て
、
信
不
信
を
問
わ
ず
念
仏
で
救
わ
れ
る
と
い
う
極
意
を
さ
ず
か
り
ま
す
。
こ
こ
で
和
泉
式
部
と
一
遍
と
が
結
び
つ
く
の
で
、
の
ち
に
謡
曲
「
誓
願
寺
」
が
生
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
に
性
空
は
出
て
き
ま
せ
ん
が
、
私
は
性
空
を
介
し
て
も
、
和
泉
式
部
と
一
遍
と
が
結
び
つ
く
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
は
、
の
ち
に
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。
一
遍
上
人
の
伝
記
　
一
方
、
一
遍
は
法
然
─
証
空
の
流
れ
に
出
た
浄
土
教
家
と
い
え
ま
す
。
一
遍
は
延
応
元
年
（
一
二
三
九
）、
河
野
通
広
の
子
と
し
て
─  ─
伊
予
道
後
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
河
野
家
は
河
野
水
軍
と
し
て
世
に
名
高
い
、
武
家
の
家
柄
で
し
た
。
以
下
、『
一
遍
聖
絵
』
に
よ
っ
て
記
述
し
ま
す
と
、
宝
治
二
年
（
一
二
四
八
）、
母
の
死
に
会
い
、
の
ち
仏
門
に
入
っ
た
よ
う
で
、
さ
ら
に
建
長
三
年
（
一
二
五
一
）、
太
宰
府
の
聖
達
（
証
空
門
下
）
に
つ
き
、
以
後
一
三
年
間
、
浄
土
教
を
学
び
ま
す
。
弘
長
三
年
（
一
二
六
三
）、
父
の
死
に
あ
い
、
い
っ
た
ん
伊
予
に
戻
り
ま
す
。
還
俗
し
て
結
婚
も
し
た
よ
う
で
す
が
、
親
類
間
に
む
ず
か
し
い
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
再
度
、
仏
道
を
志
し
、
ま
た
聖
達
に
つ
い
た
と
見
ら
れ
ま
す
。
こ
の
と
き
、
聖
戒
（
実
弟
か
義
弟
と
見
ら
れ
る
）
と
一
緒
で
し
た
。
そ
の
後
、
弘
長
八
年
（
一
二
七
一
）
春
、
信
州
善
光
寺
に
参
詣
し
、
こ
の
と
き
二
河
白
道
の
図
を
写
し
て
、
伊
予
に
帰
り
ま
し
た
。
こ
の
年
の
秋
、
伊
予
の
窪
寺
に
て
念
仏
三
昧
の
修
行
を
し
、
そ
こ
で
得
た
一
つ
の
深
い
肯
き
（
己
心
領
解
の
法
門
）
を
、「
十
一
不
二
頌
」
に
表
わ
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
、「
今
・
こ
こ
で
の
一
念
の
念
仏
の
中
に
、
十
劫
の
昔
の
弥
陀
の
正
覚
と
一
体
化
し
、
娑
婆
と
極
楽
も
一
体
化
し
、
ま
さ
に
無
生
の
生
と
い
う
真
理
を
証
す
る
」
と
い
う
意
味
の
も
の
で
す
。
さ
ら
に
弘
長
十
年
（
一
二
七
三
）、
伊
予
浮
穴
郡
菅
生
の
岩
屋
寺
に
参
籠
し
ま
す
。
こ
の
と
き
、
聖
戒
は
随
侍
し
て
給
仕
す
る
の
で
し
た
。
　
こ
れ
ら
の
修
行
の
の
ち
、
弘
長
一
一
年
（
一
二
七
四
）
二
月
八
日
、
超
一
・
超
二
・
念
仏
房
を
伴
っ
て
伊
予
か
ら
摂
津
の
四
天
王
寺
に
向
か
い
、
こ
こ
で
参
籠
、
自
誓
授
戒
し
、
以
後
、
念
仏
札
の
賦
算
の
旅
に
出
ま
す
。
自
分
が
納
得
し
得
た
弥
陀
の
救
い
を
人
々
に
伝
え
よ
う
と
、
遊
行
に
出
立
し
た
の
で
す
。
こ
の
四
天
王
寺
は
聖
徳
太
子
が
建
立
し
た
も
の
で
す
が
、
そ
の
西
門
が
極
楽
浄
土
に
直
結
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。『
梁
塵
秘
抄
』
に
も
、「
極
楽
浄
土
の
東
門
は
、
難
波
の
海
に
ぞ
対むか
へ
た
る
、
転
法
輪
所
の
西
門
に
、
念
仏
す
る
人
参
れ
と
て
」（
一
七
六
）
と
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
了
解
を
ふ
ま
え
て
、
四
天
王
寺
を
出
発
点
に
選
ん
だ
の
で
し
ょ
う
。
　
一
遍
の
旅
の
目
的
は
念
仏
札
の
賦
算
に
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
念
仏
札
に
は
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
決
定
往
生
六
十
万
人
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
六
十
万
人
と
い
う
の
は
確
定
し
た
数
字
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
要
は
一
切
衆
生
と
い
う
意
味
で
す
。
こ
の
六
十
万
人
と
い
う
こ
と
は
、
一
遍
の
「
六
字
名
号
一
遍
法
、
十
界
依
正
一
遍
体
、
万
行
離
念
一
遍
証
、
人
中
上
々
妙
好
華
」
と
い
う
詩
の
各
句
の
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一
番
最
初
の
字
を
取
っ
た
も
の
と
も
い
わ
れ
ま
す
が
、
一
方
『
一
遍
聖
絵
』（
橘
俊
道
・
梅
谷
繁
樹
『
一
遍
上
人
全
集
』）
に
よ
れ
ば
、
　
仏
力
観
成
の
要
門
は
諸
仏
の
大
悲
、
ひ
と
へ
に
勤
苦
の
衆
生
に
ほ
ど
こ
し
、
無
常
超
世
の
本
誓
は
如
来
の
正
覚
、
し
か
し
な
が
ら
常
没
の
凡
夫
に
と
な
へ
て
三
祇
の
起
行
功
を
衆
生
に
ゆ
づ
り
、
六
字
の
名
号
証
を
一
念
に
成
ず
。
か
る
が
ゆ
ゑ
に
、
十
劫
の
成
道
は
凡
聖
の
境
界
を
尽
く
し
、
万
徳
の
円
明
な
る
こ
と
は
報
仏
の
果
号
よ
り
あ
ら
は
れ
て
、
頓
教
の
一
乗
、
十
界
を
会
し
て
凡
を
こ
え
聖
を
こ
え
、
一
遍
の
称
名
、
法
界
に
遍
じ
て
前
な
く
後
な
く
、
有
識
含
霊
み
な
こ
と
ご
と
く
安
楽
の
能
人
、
無
極
の
聖
と
成
ず
る
、
他
力
難
思
の
密
意
を
つ
た
へ
て
、
一
切
衆
生
決
定
往
生
の
記
を
さ
づ
く
る
も
の
な
り
。
と
あ
り
ま
す
。
記
と
は
、
そ
の
人
の
未
来
に
つ
い
て
、
必
ず
こ
う
な
る
と
予
言
し
保
証
す
る
も
の
で
す
。
つ
ま
り
、
一
切
衆
生
の
往
生
は
決
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
伝
え
よ
う
と
す
る
の
が
、
念
仏
札
を
配
る
意
味
な
の
で
し
た
。
一
遍
上
人
の
熊
野
参
籠
　
そ
の
後
、
一
遍
は
高
野
山
か
ら
熊
野
へ
と
向
か
う
途
中
で
、
あ
る
一
人
の
僧
に
念
仏
の
信
心
を
勧
め
、
念
仏
札
を
受
け
取
る
よ
う
言
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
僧
は
信
心
が
起
き
な
い
か
ら
と
言
っ
て
断
固
受
け
取
ら
な
か
っ
た
の
で
し
た
。
し
か
し
ま
わ
り
に
人
が
集
ま
っ
て
き
た
り
し
て
、
一
遍
は
つ
い
に
強
引
に
手
渡
し
て
し
ま
っ
た
の
で
し
た
。
し
か
し
一
遍
に
と
っ
て
は
こ
の
こ
と
が
大
き
な
問
題
と
な
り
、
つ
い
に
熊
野
本
宮
に
参
籠
し
た
わ
け
で
す
。
以
下
、『
一
遍
聖
絵
』
に
よ
っ
て
見
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
　
こ
の
事
思
惟
す
る
に
、
ゆ
ゑ
な
き
に
あ
ら
ず
。
勧
進
の
お
も
む
き
、
冥
慮
を
あ
ふ
ぐ
べ
し
と
思
ひ
給
ひ
て
、
本
宮
証
誠
殿
の
御
前
に
し
て
願
意
を
祈
請
し
、
目
を
と
ぢ
て
い
ま
だ
ま
ど
ろ
ま
ざ
る
に
、
御
殿
の
御
戸
を
お
し
ひ
ら
き
て
、
白
髪
な
る
山
臥
の
長
頭
巾
か
け
て
出
で
給
ふ
。
長
床
に
は
山
臥
三
百
人
ば
か
り
首
を
地
に
つ
け
て
礼
敬
し
た
て
ま
つ
る
。
こ
の
時
、「
権
現
に
て
お
は
し
ま
し
け
─  ─
る
よ
」
と
思
ひ
給
ひ
て
、
信
仰
し
い
り
て
お
は
し
け
る
に
、
か
の
山
臥
、
聖
の
ま
へ
に
あ
ゆ
み
よ
り
給
ひ
て
の
給
は
く
、「
融
通
念
仏
す
す
む
る
聖
、
い
か
に
念
仏
を
ば
あ
し
く
す
す
め
ら
れ
る
ぞ
。
御
房
の
す
す
め
に
よ
り
て
一
切
衆
生
は
じ
め
て
往
生
す
べ
き
に
あ
ら
ず
。
阿
弥
陀
仏
の
十
劫
正
覚
に
、
一
切
衆
生
の
往
生
は
南
無
阿
弥
陀
仏
と
決
定
す
る
と
こ
ろ
也
。
信
不
信
を
え
ら
ば
ず
、
浄
不
浄
を
き
ら
は
ず
、
そ
の
札
を
く
ば
る
べ
し
」
と
し
め
し
給
ふ
。
後
に
目
を
ひ
ら
き
て
見
給
ひ
け
れ
ば
、
十
二
三
ば
か
り
な
る
童
子
百
人
ば
か
り
来
た
り
て
、
手
を
さ
さ
げ
て
、「
そ
の
念
仏
う
け
む
」
と
い
ひ
て
、
札
を
と
り
て
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
申
し
て
い
づ
ち
と
も
な
く
さ
り
に
け
り
。
　
こ
の
よ
う
に
一
遍
は
、
信
不
信
を
問
わ
ず
、
一
切
の
者
が
す
で
に
救
わ
れ
て
い
る
と
い
う
世
界
が
あ
る
こ
と
を
、
こ
こ
に
あ
ら
た
め
て
自
覚
し
た
の
で
し
た
。『
一
遍
聖
絵
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
あ
と
で
一
遍
が
、「
大
権
の
神
託
を
さ
づ
か
り
し
後
、
い
よ
い
よ
他
力
本
願
の
深
意
を
領
解
せ
り
」
と
語
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
　
こ
の
体
験
は
、
一
遍
に
と
っ
て
画
期
的
な
も
の
で
あ
り
、
の
ち
に
、「
我
法
門
は
、
熊
野
御
夢
想
の
口
伝
な
り
」
と
も
い
い
、
あ
る
い
は
次
の
よ
う
に
も
言
っ
て
い
ま
す
。
　
熊
野
権
現
、「
信
不
信
を
い
は
ず
、
有
罪
無
罪
を
論
ぜ
ず
、
南
無
阿
弥
陀
仏
が
往
生
す
る
ぞ
」
と
示
現
し
給
ひ
し
時
、
自
力
我
執
を
打
払
ふ
て
法
師
は
領
解
し
た
り
と
云
々
。
常
の
仰
な
り
。（『
播
州
法
語
集
』、
五
一
）
　
し
た
が
っ
て
一
遍
の
法
門
は
、
信
に
よ
ら
ず
、
意
識
の
分
別
に
よ
ら
ず
、
た
だ
ひ
と
え
に
名
号
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
道
で
あ
り
、
そ
の
救
い
は
一
念
の
念
仏
の
う
ち
に
機
法
一
体
と
な
っ
て
、
阿
弥
陀
仏
と
成
就
す
る
と
い
う
独
特
の
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
「
頭
の
弁
殿
よ
り
念
仏
の
安
心
尋
ね
た
ま
ひ
け
る
に
、
書
き
て
示
し
た
ま
ふ
御
返
事
」
の
中
に
は
、「
わ
が
機
の
信
不
信
・
浄
不
浄
・
有
罪
無
罪
を
論
ぜ
ず
、
た
だ
か
か
る
不
思
議
の
名
号
を
き
き
得
た
る
を
よ
ろ
こ
び
と
し
て
、
南
無
阿
弥
陀
仏
を
と
な
へ
て
息
た
え
命
を
は
ら
ん
時
、
必
ず
聖
衆
の
来
迎
に
預
り
て
無
生
法
忍
に
か
な
ふ
べ
き
な
り
」
と
あ
り
ま
す
。
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一
遍
上
人
の
浄
土
教
思
想
　
一
遍
に
お
い
て
は
、
信
不
信
を
問
わ
ず
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
唱
え
れ
ば
救
わ
れ
る
さ
れ
る
の
で
す
が
、
な
ぜ
名
号
を
唱
え
れ
ば
救
わ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
浄
土
教
と
い
う
も
の
を
詳
し
く
解
説
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
簡
単
に
言
い
ま
す
と
、
ま
ず
、『
無
量
寿
経
』
に
よ
れ
ば
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
四
八
願
が
あ
る
中
、
第
一
八
願
に
次
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。
　
第
十
八
願　
た
と
い
、
わ
れ
仏
と
な
る
を
え
ん
と
き
、
十
方
の
衆
生
、
至
心
に
信
楽
し
て
、
わ
が
国
に
生
れ
ん
と
欲
し
て
、
乃
至
十
念
せ
ん
。
も
し
、
生
れ
ず
ん
ば
、
正
覚
を
と
ら
じ
。
で
す
か
ら
、
一
〇
回
で
も
念
仏
す
れ
ば
、
極
楽
往
生
は
間
違
い
な
い
は
ず
で
す
。
さ
ら
に
、『
無
量
寿
経
』
巻
下
冒
頭
に
、
次
の
よ
う
に
も
あ
り
ま
す
。
　
十
方
恒
沙
の
も
ろ
も
ろ
の
仏
・
如
来
は
、
み
な
と
も
に
無
量
寿
仏
の
威
神
功
徳
の
不
可
思
議
な
る
こ
と
を
讃
歎
し
た
も
う
。
あ
ら
ゆ
る
衆
生
、
そ
の
名
号
を
聞
き
て
、
信
心
歓
喜
せ
ん
こ
と
、
な
い
し
一
念
も
せ
ん
。
至
心
に
廻
向
し
て
、
か
の
国
に
生
れ
ん
と
願
わ
ば
、
す
な
わ
ち
往
生
す
る
こ
と
を
え
て
、
不
退
転
に
住
す
れ
ば
な
り
。
で
す
か
ら
、
一
回
の
念
仏
で
す
ら
、
救
わ
れ
る
は
ず
で
す
。
し
か
し
『
観
無
量
寿
経
』
に
は
、
次
の
句
が
あ
り
ま
す
。
　
上
品
上
生
と
は
、
も
し
衆
生
あ
り
て
、
か
の
国
に
生
れ
ん
と
願
う
者
、
三
種
の
心
を
発
さ
ば
、
す
な
わ
ち
往
生
す
。
な
に
を
か
三
心
と
す
。
一
に
は
、
至
誠
心
、
二
に
は
、
深
心
、
三
に
は
、
回
向
発
願
心
な
り
。
三
心
を
具
う
れ
ば
、
必
ず
か
の
国
に
生
ま
る
。
　
こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
前
の
第
十
八
願
に
返
っ
て
見
ま
す
と
、
そ
こ
に
も
、「
至
心
に
信
楽
し
て
、
わ
が
国
に
生
れ
ん
と
欲
し
て
─  ─
（
至
心
・
信
楽
・
欲
生
〔
我
国
〕）」
と
あ
っ
て
、
確
か
に
こ
の
三
心
を
そ
な
え
て
念
仏
す
る
と
き
と
あ
り
ま
す
。
実
は
こ
の
三
心
の
こ
と
こ
そ
が
、
浄
土
教
で
大
き
な
問
題
に
な
っ
て
い
く
の
で
し
た
。
一
遍
も
こ
の
こ
と
を
深
く
尋
ね
て
、
つ
い
に
次
の
よ
う
な
了
解
に
達
し
ま
す
。
善
導
『
観
経
疏
』「
散
善
義
」
の
三
心
の
説
明
に
基
づ
き
つ
つ
、
至
誠
心
は
、
自
己
の
心
を
捨
て
て
弥
陀
の
本
願
に
帰
す
る
こ
と
で
あ
り
、
深
心
は
、
自
己
の
身
を
捨
て
て
弥
陀
の
本
願
に
帰
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
二
心
は
す
な
わ
ち
自
己
の
身
・
心
を
捨
て
て
本
願
に
誓
わ
れ
た
名
号
に
帰
す
る
こ
と
だ
と
解
し
ま
す
。
こ
う
し
て
、
至
誠
心
・
深
心
と
、
心
と
あ
っ
て
も
実
は
そ
れ
は
名
号
に
帰
す
る
こ
と
だ
と
い
う
の
で
す
。
　
さ
ら
に
廻
向
発
願
心
も
、
名
号
を
唱
え
る
と
き
、
そ
れ
ま
で
自
力
修
行
に
よ
る
多
少
の
善
根
と
名
号
に
具
わ
る
あ
ら
ゆ
る
功
徳
と
が
一
つ
と
な
り
、
自
己
と
阿
弥
陀
仏
が
一
体
と
な
る
こ
と
だ
と
い
い
ま
す
。
こ
こ
も
、
名
号
に
帰
す
る
こ
と
以
外
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
要
点
で
し
ょ
う
。
　
こ
う
し
て
、
三
心
を
具
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
名
号
に
帰
す
る
こ
と
な
の
だ
と
い
う
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
三
心
の
了
解
に
よ
っ
て
、「
し
か
れ
ば
、
三
心
と
い
ふ
は
身
命
を
捨
て
、
念
仏
申
よ
り
外
に
は
別
の
子
細
な
し
」（『
播
州
法
語
集
』
一
五
）
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
凡
夫
が
至
純
の
三
心
を
具
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
問
題
を
解
決
し
た
の
で
し
た
。
　
以
上
の
よ
う
に
、
一
遍
は
信
不
信
を
問
わ
ず
名
号
さ
え
唱
え
れ
ば
往
生
で
き
る
の
だ
と
い
う
、
単
純
で
し
か
も
力
強
い
救
い
を
強
調
し
て
い
た
こ
と
を
見
ま
し
た
が
、
そ
の
様
子
を
説
く
一
遍
の
言
葉
を
一
つ
だ
け
あ
げ
れ
ば
、
次
の
法
語
が
あ
り
ま
す
。
　
又
云
、
或
人
、
浄
土
宗
の
流
々
の
異
義
を
尋
申
し
て
、「
何
に
か
付
べ
き
」
と
云
々
。
上
人
答
て
い
は
く
、「
異
義
ま
ち
ま
ち
な
る
事
は
、
我
執
の
前
の
事
な
り
。
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
号
に
は
義
な
し
。
義
に
よ
り
て
往
生
す
る
事
な
ら
ば
、
尤
此
尋
は
有
べ
し
。
全
く
往
生
は
義
に
よ
ら
ず
、
名
号
に
よ
る
な
り
。
た
と
ひ
法
師
が
勧
む
る
名
号
を
信
じ
た
る
は
往
生
せ
じ
と
心
に
は
思
ふ
と
も
、
念
仏
申
さ
ば
往
生
す
べ
し
。
い
か
な
る
え
せ
義
を
口
に
い
ふ
と
も
、
心
に
思
ふ
と
も
、
名
号
は
義
に
よ
ら
ず
、
心
に
よ
ら
ざ
る
法
な
れ
ば
、
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称
す
れ
ば
決
定
往
生
す
る
と
信
じ
た
る
な
り
。
た
と
へ
ば
、
火
を
物
に
付
ん
に
、
心
に
は
や
け
な
と
お
も
ひ
、
口
に
は
や
け
そ
と
い
ふ
と
も
、
此
言
に
も
よ
ら
ず
、
念
力
に
も
よ
ら
ず
、
只
火
の
お
の
れ
な
り
の
徳
と
し
て
物
を
や
く
な
り
。
水
の
物
を
ぬ
ら
す
も
、
是
に
同
じ
事
也
。
然
の
ご
と
く
名
号
も
お
の
れ
な
り
に
、
往
生
の
功
能
を
も
ち
た
れ
ば
、
努
々
義
に
も
よ
ら
ず
、
心
に
も
よ
ら
ず
、
言
に
も
よ
ら
ず
、
唱
ふ
れ
ば
往
生
す
る
を
、
他
力
不
思
議
の
行
と
信
ず
る
な
り
。（『
播
州
法
語
集
』、
八
〇
）
　
一
遍
は
こ
こ
で
、
教
え
の
解
釈
（
義
）
に
よ
っ
て
往
生
す
る
の
で
は
ま
っ
た
く
な
い
と
い
い
、
人
が
ど
の
よ
う
に
考
え
あ
る
い
は
言
う
と
し
て
も
、
名
号
の
「
お
の
れ
な
り
」
の
徳
も
し
く
は
功
能
に
よ
っ
て
、
名
号
を
唱
え
さ
え
す
れ
ば
往
生
す
る
の
だ
と
強
調
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
自
己
の
思
い
・
は
か
ら
い
を
徹
底
し
て
放
下
し
た
、
す
が
す
が
し
い
境
地
で
さ
え
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
一
遍
と
親
鸞
と
は
、
名
号
と
信
心
と
い
う
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
ど
ち
ら
も
自
己
の
計
ら
い
を
徹
底
的
に
放
ち
捨
て
て
、
弥
陀
の
大
悲
に
一
切
ま
か
せ
る
と
い
う
点
で
は
、
共
通
の
も
の
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
一
遍
上
人
の
遊
行
の
跡
　
熊
野
で
の
宗
教
体
験
を
経
て
、
そ
の
後
は
、
一
所
不
住
の
教
化
の
旅
と
な
り
ま
す
。
一
遍
の
最
晩
年
の
頃
の
歌
に
、「
旅
衣
木
の
ね
か
や
の
ね
い
づ
く
に
か
身
の
す
て
ら
れ
ぬ
と
こ
ろ
あ
る
べ
き
」
と
あ
る
ほ
ど
で
す
。
そ
の
間
、
次
第
に
一
遍
に
つ
い
て
と
も
に
旅
す
る
者
も
増
え
て
く
る
わ
け
で
す
。
　
熊
野
か
ら
い
っ
た
ん
伊
予
に
戻
り
、
そ
れ
か
ら
九
州
の
聖
達
の
も
と
に
行
き
、
以
後
、
九
州
を
ま
わ
り
ま
す
。
聖
達
に
は
こ
の
と
き
、
前
の
「
十
一
不
二
頌
」
の
内
容
に
つ
い
て
、
説
明
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
大
隅
八
幡
宮
（
鹿
児
島
県
）
に
詣
で
て
神
示
を
受
け
て
な
っ
た
歌
に
、「
と
こ
と
は
に
南
無
阿
弥
陀
仏
と
と
ふ
れ
ば
な
も
あ
み
だ
ぶ
に
む
ま
れ
こ
そ
す
れ
」
が
あ
り
ま
す
。
弘
安
元
年
（
一
二
七
八
）
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以
後
は
、
中
国
地
方
か
ら
京
都
を
経
て
、
信
州
に
向
か
い
ま
す
。
弘
安
二
年
、
信
州
小
田
切
の
里
で
初
め
て
踊
り
念
仏
が
自
然
発
生
的
に
行
わ
れ
、
以
後
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
こ
の
踊
り
念
仏
を
行
じ
て
い
ま
す
。
信
州
か
ら
東
北
に
入
り
、
や
が
て
弘
安
五
年
（
一
二
八
二
）
に
は
鎌
倉
に
入
ろ
う
と
し
ま
し
た
が
、
時
の
幕
府
の
方
針
に
よ
り
果
た
せ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
後
、
三
島
に
出
て
、
尾
張
、
近
江
、
京
都
と
ま
わ
り
、
さ
ら
に
は
山
陽
地
方
に
も
足
を
伸
ば
し
て
い
ま
す
。
　
弘
安
九
年
（
一
二
八
六
）、
再
び
四
天
王
寺
に
参
詣
、
さ
ら
に
磯
長
の
聖
徳
太
子
廟
（
大
阪
府
南
河
内
郡
太
子
町
叡
福
寺
）
に
三
日
間
参
籠
、
不
思
議
の
事
も
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
　
そ
の
と
き
の
こ
と
を
、『
一
遍
聖
絵
』
に
よ
っ
て
見
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
　
さ
て
、
太
子
御
墓
に
参
り
て
、
三
日
参
籠
し
給
ふ
。
第
三
日
、
日
中
の
後
、
御
廟
を
拝
し
給
ふ
時
、
奇
瑞
あ
り
け
れ
ば
、
他
阿
弥
陀
仏
一
人
に
し
め
し
て
か
さ
ね
て
日
中
の
礼
讃
を
勤
行
し
給
ふ
。
…
…
高
野
大
師
の
御
記
に
云
く
、「
西
土
之
三
尊
、
垂
権
跡
於
馬
台
、
東
家
之
四
輩
、
成
菩
提
於
安
楽
」
と
侍
る
事
、
お
も
ひ
あ
は
せ
ら
れ
侍
り
け
り
。
　
高
野
大
師
の
御
記
と
い
う
の
は
、
空
海
の
『
上
宮
太
子
廟
参
拝
記
』
と
い
う
の
が
あ
る
の
で
す
が
、
実
際
は
空
海
の
作
で
は
な
く
、
後
世
の
仮
託
の
よ
う
で
す
。
そ
の
言
葉
の
意
味
は
、
西
方
極
楽
浄
土
の
阿
弥
陀
仏
三
尊
は
、
阿
弥
陀
仏
が
聖
徳
太
子
の
母
、
観
音
菩
薩
が
聖
徳
太
子
、
勢
至
菩
薩
が
聖
徳
太
子
の
妃
と
な
っ
て
日
本
に
現
れ
、
こ
の
廟
に
お
祀
り
さ
れ
た
。
こ
の
国
の
出
家
・
在
家
の
男
女
は
、
そ
の
導
き
の
お
か
げ
で
、
極
楽
浄
土
に
往
生
し
そ
こ
で
仏
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
　
実
は
一
遍
が
お
詣
り
し
た
こ
の
磯
長
廟
か
ら
、
平
安
時
代
中
頃
、
大
体
一
〇
〇
〇
年
の
頃
に
『
廟
窟
偈
』
と
い
う
も
の
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
、「
大
慈
と
大
悲
は
本
誓
願
、
衆
生
を
愍
念
す
る
こ
と
一
子
の
如
し
」
か
ら
始
ま
っ
て
、
や
は
り
太
子
自
身
は
救
世
観
音
、
妻
は
勢
至
、
母
は
弥
陀
で
あ
る
。
真
如
と
真
実
は
も
と
一
体
で
あ
り
、
そ
れ
が
弥
陀
・
観
音
・
勢
至
の
三
つ
の
姿
に
な
っ
て
現
わ
れ
て
も
、
も
と
も
と
同
一
の
身
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
も
の
で
す
。
日
本
で
の
縁
が
尽
き
た
の
で
西
方
浄
土
に
帰
る
が
、
末
世
の
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衆
生
を
救
う
た
め
に
父
母
か
ら
受
け
た
肉
親
を
磯
長
の
廟
窟
に
留
め
て
お
く
。
こ
の
地
に
一
度
参
詣
す
る
も
の
は
必
ず
悪
道
を
離
れ
て
極
楽
に
往
生
す
る
と
も
い
う
の
で
す
（
赤
松
俊
秀
『
親
鸞
』
人
物
叢
書
六
五
、
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
三
六
年
）。
実
際
は
、
そ
れ
が
発
見
さ
れ
た
と
い
っ
て
い
る
頃
に
、
作
ら
れ
た
も
の
な
の
で
し
ょ
う
。
と
に
か
く
聖
徳
太
子
は
、
極
楽
往
生
を
実
現
し
て
く
だ
さ
る
観
音
様
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
た
の
で
し
た
。
　
そ
の
ほ
か
、
聖
徳
太
子
と
浄
土
教
に
つ
い
て
、
少
し
ま
と
め
て
お
き
ま
す
。
前
に
も
申
し
た
よ
う
に
、
聖
徳
太
子
の
建
立
し
た
四
天
王
寺
は
、
極
楽
浄
土
と
対
面
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、『
一
遍
聖
絵
』
に
も
出
て
く
る
の
で
す
が
、『
四
天
王
寺
御
手
印
縁
起
』（
本
願
縁
起
と
も
い
う
）
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
、「
も
し
は
一
香
一
華
を
さ
さ
げ
て
恭
敬
供
養
し
、
も
し
は
一
塊
一
塵
を
以
て
此
の
場
に
抛
入
し
、
遙
か
に
寺
名
を
聞
き
、
遠
く
見
て
拝
忝
す
、
斯
の
如
き
等
の
者
は
、
一
浄
土
の
縁
を
結
ぶ
」
と
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
本
当
に
聖
徳
太
子
が
印
を
押
し
た
も
の
で
は
な
く
、
や
は
り
一
〇
〇
〇
年
前
後
の
頃
に
作
ら
れ
た
も
の
ら
し
い
で
す
。
　
な
お
、
一
遍
が
比
較
的
早
い
時
期
に
参
拝
し
た
善
光
寺
も
、
聖
徳
太
子
と
結
び
つ
い
て
い
ま
す
。
善
光
寺
の
本
尊
は
弥
陀
三
尊
で
、
伝
説
に
よ
れ
ば
、
聖
徳
太
子
と
善
光
寺
如
来
と
が
詩
の
や
り
と
り
を
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
詩
の
内
容
に
よ
る
と
、
聖
徳
太
子
も
浄
土
教
信
者
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
善
光
寺
と
聖
徳
太
子
は
一
体
と
な
っ
て
、
人
々
の
極
楽
往
生
を
助
け
る
と
の
理
解
が
生
れ
た
よ
う
で
す
。
な
お
、
寂
心
の
『
日
本
往
生
極
楽
記
』
で
も
、
筆
頭
に
聖
徳
太
子
が
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
　
そ
の
よ
う
な
理
解
も
あ
っ
て
、
や
が
て
聖
徳
太
子
は
信
者
ど
こ
ろ
か
、
弥
陀
三
尊
の
一
、
救
世
観
音
の
化
身
で
あ
る
と
さ
え
考
え
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
救
世
観
音
は
衆
生
を
極
楽
浄
土
に
導
い
て
下
さ
る
方
で
、
親
鸞
も
、『
皇
太
子
聖
徳
奉
讃
』
の
和
讃
に
は
、 
「
救
世
観
音
大
菩
薩
、
聖
徳
皇
と
示
現
し
て
、
多
々
の
ご
と
く
す
て
ず
し
て
、
阿
摩
の
ご
と
く
に
そ
ひ
た
ま
ふ
」「
聖
徳
皇
の
あ
は
れ
み
て
、
仏
智
不
思
議
の
誓
願
に
、
す
す
め
い
れ
し
め
た
ま
ひ
て
ぞ
、
住
正
定
聚
の
身
と
な
れ
る
」
等
が
あ
り
ま
す
。
親
鸞
は
聖
徳
太
子
の
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本
地
と
さ
れ
る
如
意
輪
観
音
を
本
尊
と
す
る
六
角
堂
に
百
日
籠
っ
て
、
一
つ
の
夢
告
を
得
て
、
比
叡
山
を
下
り
、
法
然
の
も
と
に
通
い
始
め
て
、
つ
い
に
浄
土
教
へ
と
入
っ
た
の
で
し
た
。
な
お
、
如
意
輪
観
音
は
救
世
観
音
の
こ
と
と
も
救
世
観
音
の
化
身
と
も
い
わ
れ
、
こ
の
辺
は
若
干
錯
綜
し
て
い
ま
す
が
、
と
も
あ
れ
救
世
観
音
と
同
じ
存
在
と
見
て
よ
い
の
で
し
ょ
う
。
一
遍
上
人
の
書
写
山
参
拝
　
こ
の
磯
長
廟
参
拝
の
後
、
再
度
、
山
陽
方
面
に
旅
を
し
、
弘
安
一
〇
年
（
一
二
八
七
）
に
播
磨
（
姫
路
市
）
の
書
写
山
に
参
詣
し
た
の
で
す
。
で
は
書
写
山
で
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
よ
う
や
く
、『
一
遍
聖
絵
』
の
そ
の
段
を
読
む
準
備
が
で
き
た
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。
　
弘
安
十
年
の
は
る
、
播
磨
の
国
書
写
山
に
参
詣
し
給
ふ
。
こ
の
寺
の
縁
起
に
云
く
、「
大
聖
文
殊
異
僧
に
化
現
し
て
性
空
上
人
に
誘
へ
て
云
く
、「
山
名
書
写
、
鷲
頭
分
土
、
峰
号
一
乗
、
鶏
足
送
雲
、
踏
此
山
者
、
発
菩
提
心
、
攀
此
峰
者
、
清
六
情
根
、
云
々
」。
又
、
天
人
紅
桜
の
木
を
礼
し
て
唱
偈
云
く
、「
稽
首
生
木
如
意
輪
、
能
満
有
情
福
寿
願
、
亦
満
往
生
極
楽
願
、
百
千
倶
胝
心
所
念
」。
ま
こ
と
に
こ
れ
一
乗
純
熟
の
勝
地
、
六
根
清
浄
の
霊
場
也
。
ひ
じ
り
渇
仰
の
あ
ま
り
、
本
尊
を
拝
し
た
て
ま
つ
る
べ
き
所
望
あ
り
け
る
に
、
「
久
修
練
行
の
常
住
僧
の
ほ
か
、
余
人
す
べ
て
こ
れ
を
拝
し
た
て
ま
つ
る
こ
と
な
し
。
後
白
川
法
皇
、
承
安
四
年
に
七
日
御
参
籠
の
時
、
本
尊
並
び
に
香
水
の
巌
崛
叡
覧
あ
り
し
ほ
か
は
、
尊
貴
高
徳
を
論
ぜ
ず
、
か
つ
て
其
の
例
な
き
」
よ
し
、
寺
僧
申
し
け
れ
ば
、 
聖
、
冥
慮
を
あ
ふ
ぎ
祈
請
を
い
た
し
て
、
四
句
の
偈
、
一
首
の
歌
を
た
て
ま
つ
り
給
ふ
。
其
の
詞
に
云
く
、「
書
写
即
是
解
脱
山
、
八
葉
妙
法
心
蓮
故
、
性
空
即
是
涅
槃
聖
、
六
字
宝
号
無
生
故
」「
か
き
う
つ
す
や
ま
は
た
か
ね
の
空
に
き
え
て
ふ
で
も
お
よ
ば
ぬ
月
ぞ
す
み
け
る
」。
本
尊
納
受
し
給
ひ
け
る
に
や
、
寺
僧
こ
と
さ
ら
評
定
し
て
、「
こ
の
聖
の
こ
と
は
他
に
異
な
り
、
所
望
黙
止
し
が
た
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し
」
と
て
、
ゆ
る
し
た
て
ま
つ
り
け
れ
ば
、
紙
燭
さ
し
て
ひ
と
り
内
陣
に
い
り
給
ふ
。
本
尊
等
を
拝
し
た
て
ま
つ
り
、
落
涙
し
て
い
で
給
ひ
け
り
。
人
み
な
お
く
ゆ
か
し
く
ぞ
思
ひ
侍
り
け
る
。
聖
の
た
ま
ひ
け
る
は
、「
上
人
の
仏
法
修
行
の
霊
徳
、
こ
と
ば
も
お
よ
び
が
た
し
。
諸
国
遊
行
の
思
ひ
で
、
た
だ
当
山
巡
礼
に
あ
り
」
と
て
一
夜
行
法
し
て
、
あ
く
れ
ば
御
山
を
い
で
給
ひ
け
る
に
、
春
の
雪
お
も
し
ろ
く
ふ
り
侍
り
け
れ
ば
、「
世
に
ふ
れ
ば
や
が
て
き
え
ゆ
く
あ
は
ゆ
き
の
身
に
し
ら
れ
た
る
春
の
そ
ら
か
な
」。
　
こ
れ
に
よ
り
ま
す
と
、
一
遍
は
如
意
輪
観
音
と
も
感
応
し
う
る
よ
う
な
性
空
の
霊
的
な
高
さ
を
尊
崇
し
て
、
し
か
も
そ
の
如
意
輪
観
音
像
を
ど
う
し
て
も
礼
拝
し
た
い
と
考
え
た
よ
う
で
す
。
和
歌
の
「
か
き
う
つ
す
や
ま
は
た
か
ね
の
空
に
き
え
て
ふ
で
も
お
よ
ば
ぬ
月
ぞ
す
み
け
る
」
は
、
ど
こ
ま
で
も
性
空
を
讃
え
る
と
と
も
に
、
性
空
を
月
で
表
現
し
た
こ
と
は
、
や
は
り
和
泉
式
部
の
歌
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
し
ょ
う
。
漢
詩
で
も
性
空
を
大
い
に
讃
え
て
い
ま
す
が
、
後
半
に
「
性
空
即
是
涅
槃
聖
、
六
字
宝
号
無
生
故
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
、
性
空
も
ま
た
名
号
に
基
づ
い
て
往
生
を
果
た
し
た
方
だ
と
見
た
よ
う
で
す
。
性
空
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
法
華
行
者
で
あ
り
、
『
日
本
法
華
験
記
』
に
よ
っ
て
も
、
亡
く
な
る
時
は
『
法
華
経
』
を
誦
し
て
示
寂
し
た
と
伝
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
一
方
で
性
空
は
、
胸
の
間
に
阿
弥
陀
仏
を
彫
顕
し
て
い
た
と
も
あ
り
、
如
意
輪
観
音
に
関
す
る
お
告
げ
か
ら
考
え
て
も
、
極
楽
往
生
を
も
心
に
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
し
て
も
け
っ
し
て
間
違
い
と
は
言
え
な
い
と
思
い
ま
す
。
当
時
の
天
台
宗
の
僧
ら
の
大
半
は
、
朝
題
目
に
夕
念
仏
で
あ
っ
た
り
、
現
世
は
法
華
に
依
拠
し
後
世
は
弥
陀
を
頼
ん
だ
り
、
と
い
う
仕
方
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
、
死
後
に
つ
い
て
は
極
楽
往
生
を
望
ん
で
い
た
も
の
で
し
た
。
そ
の
代
表
が
性
空
と
親
密
な
間
柄
に
あ
っ
た
源
信
で
し
ょ
う
し
、
性
空
の
弟
子
の
平
願
も
そ
う
で
し
た
。
　
こ
う
し
て
一
遍
は
、「
上
人
の
仏
法
修
行
の
霊
徳
、
こ
と
ば
も
お
よ
び
が
た
し
。
諸
国
遊
行
の
思
ひ
で
、
た
だ
当
山
巡
礼
に
あ
り
」
と
て
一
夜
行
法
し
て
、
あ
く
れ
ば
御
山
を
い
で
給
」
う
た
の
で
し
た
。
こ
の
一
遍
の
感
銘
の
内
容
や
そ
の
背
景
を
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
ま
す
に
、
私
の
考
え
で
す
が
、
も
し
性
空
が
如
意
輪
観
音
を
感
得
し
た
人
で
な
く
ひ
た
す
ら
法
華
の
行
者
で
あ
る
だ
け
で
あ
っ
た
ら
、
ど
ん
な
に
霊
的
な
境
界
が
高
か
っ
た
と
し
て
も
一
遍
が
尊
崇
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
や
は
り
、「
亦
満
往
生
極
楽
願
」
で
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あ
る
如
意
輪
観
音
と
感
応
道
交
し
た
方
だ
っ
た
か
ら
、
そ
こ
に
感
銘
を
深
く
し
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
　
そ
の
観
音
菩
薩
の
礼
拝
は
、
六
十
万
人
決
定
往
生
、
実
は
一
切
衆
生
決
定
往
生
を
訴
え
よ
う
と
し
た
一
遍
を
側
面
か
ら
支
え
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
も
如
意
輪
観
音
は
、
聖
徳
太
子
の
本
地
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
聖
徳
太
子
も
ま
た
、
一
切
衆
生
の
極
楽
往
生
を
助
け
る
存
在
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
　
ま
た
、
こ
の
如
意
輪
観
音
を
感
得
し
た
性
空
は
、
六
根
清
浄
の
修
行
者
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
源
信
と
深
い
交
わ
り
を
持
ち
、
ま
た
和
泉
式
部
の
精
神
的
な
支
え
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
和
泉
式
部
は
熊
野
の
神
に
救
わ
れ
る
の
で
し
た
が
、
そ
の
救
い
は
一
遍
の
信
不
信
を
問
わ
な
い
救
い
と
ど
こ
か
で
つ
な
が
っ
て
い
て
、
ゆ
え
に
一
遍
は
そ
の
よ
う
な
縁
を
性
空
に
感
じ
て
い
た
と
し
て
も
お
か
し
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
遍
は
、
書
写
山
の
僧
以
外
で
は
、
後
白
河
法
皇
の
み
が
そ
の
本
尊
を
拝
し
た
こ
と
を
告
げ
ら
れ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
後
白
河
法
皇
は
、
聖
徳
太
子
が
始
め
た
と
も
い
わ
れ
る
今
様
の
愛
好
者
で
あ
り
、『
梁
塵
秘
抄
』
は
遊
女
の
救
い
、
ひ
い
て
は
一
切
衆
生
の
救
い
が
一
つ
の
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
こ
と
を
も
、
一
遍
は
知
っ
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
一
遍
は
そ
う
し
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
、
歴
史
的
に
重
層
的
な
文
化
を
背
景
に
、
書
写
山
の
本
尊
・
如
意
輪
観
音
を
じ
か
に
礼
拝
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
「
諸
国
遊
行
の
思
ひ
で
、
た
だ
当
山
巡
礼
に
あ
り
」
と
い
う
言
葉
に
な
っ
た
の
だ
と
思
う
の
で
す
。
　
一
遍
は
こ
こ
で
、
一
夜
行
法
し
た
と
あ
り
ま
す
。
念
仏
三
昧
に
入
る
中
で
、
ひ
そ
か
に
性
空
と
対
面
し
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
あ
る
い
は
、
読
経
し
念
仏
し
て
ね
ん
ご
ろ
に
供
養
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
翌
朝
、
書
写
山
を
後
に
す
る
と
、
春
の
淡
雪
が
ち
ら
つ
い
た
と
の
こ
と
で
す
。
そ
こ
で
詠
ま
れ
た
歌
が
、「
世
に
ふ
れ
ば
や
が
て
き
え
ゆ
く
あ
は
ゆ
き
の
身
に
し
ら
れ
た
る
春
の
そ
ら
か
な
」
と
い
う
、
ど
こ
ま
で
も
透
明
な
、
こ
の
世
へ
の
執
心
を
ま
っ
た
く
離
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
心
境
を
示
す
の
で
し
た
。
こ
の
こ
と
も
ま
た
、
書
写
山
の
お
詣
り
が
自
分
の
こ
れ
ま
で
の
生
涯
の
す
べ
て
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
重
さ
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
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最
後
の
一
遍
上
人
　
こ
の
あ
と
、
一
遍
は
姫
路
市
白
浜
町
に
あ
る
、
京
都
の
石
清
水
八
幡
宮
の
別
宮
で
あ
る
松
原
八
幡
宮
に
お
い
て
、「
別
願
（
弥
陀
の
第
一
八
願
）
和
讃
」
と
い
わ
れ
る
念
仏
の
和
讃
を
作
り
、
弟
子
た
ち
に
与
え
ま
す
。
そ
の
和
讃
は
、
　
身
を
観
ず
れ
ば
水
の
あ
は
、
き
え
ぬ
る
の
ち
は
人
ぞ
な
き
、
命
を
思
へ
ば
月
の
か
げ
、
い
で
い
る
い
き
に
ぞ
と
ど
ま
ら
ぬ
、
…
…
で
は
じ
ま
る
も
の
で
す
。
無
常
感
が
、
非
常
に
美
し
い
、
透
徹
し
た
文
で
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
時
宗
で
も
っ
と
も
重
ん
じ
ら
れ
る
和
讃
で
す
。
中
に
、
　
名
号
酬
因
の
報
身
は
、
凡
夫
出
離
の
仏
な
り
、
十
方
衆
生
の
願
な
れ
ば
、
ひ
と
り
も
も
る
る
と
が
ぞ
な
き
、
別
願
超
世
の
名
号
は
、
他
力
不
思
議
の
力
に
て
、
口
に
ま
か
せ
て
唱
ふ
れ
ば
、
声
に
生
死
の
罪
き
え
ぬ
。
と
あ
り
ま
す
。
　
そ
の
後
、
正
応
元
年
（
一
二
八
八
）
に
は
伊
予
に
渡
っ
て
菅
生
の
岩
屋
寺
を
お
詣
り
す
る
な
ど
し
て
い
ま
す
が
、
一
二
月
に
愛
媛
県
と
広
島
県
の
間
に
あ
る
大
三
島
の
大
山
祇
神
社
に
お
詣
り
し
ま
し
た
。
一
遍
の
祖
父
も
深
く
信
仰
し
た
神
社
で
す
。
そ
の
翌
年
一
月
に
な
っ
て
、
こ
の
大
三
島
社
に
お
仕
え
す
る
僧
・
長
観
に
夢
の
お
告
げ
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、「
古
へ
は
書
写
の
上
人
、
こ
の
処
に
ま
う
で
て
説
戒
あ
り
し
に
よ
り
て
、
鹿
の
贄
を
と
ど
め
を
は
り
ぬ
。
今
、
一
遍
上
人
参
詣
し
て
、
桜
会
の
日
、
大
行
道
に
た
ち
大
念
仏
申
す
。
こ
の
所
に
し
て
衆
生
を
済
度
せ
し
め
む
と
す
る
な
り
。
こ
れ
に
値
遇
、
合
力
せ
ざ
ら
ん
輩
は
後
悔
あ
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
も
の
で
す
。
し
か
も
そ
の
地
域
で
同
じ
夢
の
お
告
げ
を
受
け
た
人
が
、
数
人
は
出
た
と
い
い
ま
す
。
そ
こ
で
一
遍
は
こ
の
社
に
二
月
九
日
と
い
う
こ
と
で
す
が
桜
会
に
招
か
れ
、
神
に
魚
・
鳥
な
ど
を
供
え
る
こ
と
を
や
め
る
べ
き
こ
と
な
ど
説
き
ま
し
た
。
そ
の
言
葉
は
、
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人
々
が
夢
に
見
た
言
葉
と
寸
分
違
わ
ぬ
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
こ
で
人
々
は
、
　
昔
を
お
も
へ
ば
、
永
観
二
年
に
叡
山
の
湛
延
な
ら
び
に
性
空
上
人
あ
ひ
と
も
に
参
詣
し
給
ひ
て
、
七
日
説
戒
し
、
不
殺
生
戒
を
授
け
た
て
ま
つ
ら
れ
し
時
、
御
宝
殿
振
動
し
て
「
随
喜
随
云
不
殺
」
と
唱
へ
給
ふ
御
音
あ
り
き
。
そ
れ
よ
り
こ
の
か
た
恒
例
の
贄
を
留
め
給
ひ
て
、
仏
経
供
養
を
行
は
る
る
と
こ
ろ
な
り
。
い
ま
ま
た
霊
夢
の
つ
げ
、
昔
に
か
は
ら
ず
感
応
の
お
も
む
き
あ
ら
た
な
る
う
へ
は
、
…
…
と
い
っ
て
、
あ
ら
た
な
禁
止
事
項
を
記
録
に
と
ど
め
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
あ
ら
ゆ
る
い
の
ち
を
大
切
に
す
る
精
神
が
、
性
空
と
一
遍
と
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
て
い
ま
す
し
、
性
空
と
一
遍
と
が
霊
的
に
通
い
合
っ
て
い
る
、
深
い
関
係
を
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
　
こ
の
あ
と
一
遍
は
、
最
終
的
に
、
兵
庫
の
観
音
堂
に
滞
在
し
ま
す
。
す
で
に
大
三
島
社
に
お
詣
り
す
る
前
、
正
応
元
年
（
一
二
八
八
）
の
年
に
繁
多
寺
に
お
詣
り
し
た
と
き
、
三
日
参
籠
し
て
、
父
か
ら
ゆ
ず
ら
れ
た
、
証
空
の
訓
点
を
記
録
し
た
浄
土
三
部
経
を
こ
の
寺
に
奉
納
し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
観
音
堂
で
も
、
た
ま
た
ま
い
た
の
か
つ
い
て
き
て
い
た
の
か
、
書
写
山
の
僧
に
持
っ
て
い
た
少
し
の
経
典
を
わ
た
し
ま
す
。
前
に
、
磯
長
の
太
子
堂
に
お
ま
い
り
し
た
あ
と
、
当
麻
寺
に
お
詣
り
し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
と
き
、
か
の
当
麻
曼
荼
羅
を
一
夜
に
し
て
織
り
上
げ
た
と
い
う
中
将
姫
が
自
筆
で
写
し
た
千
巻
の
う
ち
の
一
つ
、『
称
讃
浄
土
経
』（
阿
弥
陀
経
の
異
訳
・
玄
奘
訳
）
を
そ
の
当
麻
寺
の
僧
か
ら
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
と
き
書
写
山
の
僧
に
渡
し
た
も
の
は
、
主
に
そ
れ
で
し
た
。
さ
ら
に
経
典
以
外
の
他
の
書
籍
等
は
焼
い
て
し
ま
っ
て
、「
一
代
聖
教
み
な
つ
き
て
、
南
無
阿
弥
陀
仏
に
な
り
は
て
ぬ
」
と
言
っ
た
と
の
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
正
応
二
年
（
一
二
八
九
）
八
月
一
〇
日
の
こ
と
で
し
た
が
、
そ
の
後
、
八
月
二
三
日
に
禅
定
に
入
る
が
如
く
往
生
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
今
日
の
真
光
寺
が
一
遍
終
焉
の
地
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
神
戸
や
姫
路
等
、
こ
の
地
域
一
帯
が
、
一
遍
と
大
変
深
い
関
係
に
あ
る
こ
と
が
お
解
り
い
た
だ
け
た
か
と
存
じ
ま
す
。
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む
す
び
　
以
上
、
書
写
山
の
一
遍
上
人
と
い
う
こ
と
で
、
書
写
山
を
開
い
た
性
空
上
人
と
、
一
遍
上
人
の
若
干
の
事
績
を
中
心
に
、
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
、
法
華
と
浄
土
、
観
音
と
聖
徳
太
子
等
々
、
仏
教
思
想
・
文
化
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
話
題
が
あ
っ
た
り
、『
今
昔
物
語
』
や
『
十
訓
抄
』、『
梁
塵
秘
抄
』
や
お
能
の
謡
曲
な
ど
の
文
学
も
大
い
に
か
か
わ
っ
て
い
た
り
し
て
、
興
味
尽
き
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
し
か
も
性
空
上
人
以
来
、
特
に
一
遍
上
人
の
劇
的
な
参
拝
に
よ
っ
て
、
書
写
山
は
実
に
一
切
衆
生
極
楽
往
生
の
祈
り
の
場
で
あ
る
の
で
あ
り
、
一
切
衆
生
の
救
い
の
祈
り
の
場
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
す
。
そ
の
意
味
で
も
、
書
写
山
は
姫
路
城
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
、
貴
重
な
文
化
遺
産
・
歴
史
遺
産
だ
と
思
う
の
で
す
。
　
本
日
は
、
雑
ぱ
く
な
お
話
で
恐
縮
で
す
が
、
以
上
に
て
、
私
の
お
話
し
を
終
わ
り
ま
す
。
　
ご
清
聴
ま
こ
と
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
（
東
洋
大
学
文
化
講
演
会
in
姫
路
、
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
一
六
日
、
姫
路
市
市
民
会
館
）　
